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それに対する腫癌の大きさ(Relative tumor volume)を求めた｡各点は6 - 7腫癌の平均とした｡
3.1.3.3照射法


































































ストグラムをそれぞれ､ Table 1, Figure 2に示した｡ BldUrdの標識指数と【3H]dThdの標識指数は
ほぼ同じであったためLIは【3H】dThdのものを用いた｡
非照射の長径617 mmの腫癌のTsは13.8±2.8時間､ LIは30.5±5.3 %.Tpotは46.2±10.6時間
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Fig. 1 FSa-II tumor double labeled by BrdUrd and l3H]dThd.AmOws represent only
BrdUrd positive cells.Anowheads represent only l3H]dThd cells･ Dark nucleus withgrains




Fig. 2　Growth curve for FSa-II tumors,mirradiated (A) and irradiatedwith 20 Gy (+).
Tumor volumes were normalized tothat of the tumors at day 0. Each point shows the mean





Fig. 3　Relationship between the time interval　between administration of BrdUrd and
l3H]dThd (Ti)and the labeling index for cells labeled singly with BrdUrd (LI * ). Each point
′
shows the meanValue determined from 4124 areasand vertical bars represent standard
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6)バイアルを油浴から引き上げて反応液を室温まで冷却した後､ Sep-Pak Plus Alumina
(neutral)に通し､溶出液をバイアルに受ける｡
7) Sep-PakをMeCM (1.5 mL)で2回洗い､先のバイアルに加えて100oCの油浴に浸し､ Heガス
を吹き付けて大部分のMeCNを留去する｡オイル状の濃青色の残達が析出する｡
8)混合溶媒のMeCN/EtOH/water (4:1:1: 600　L)に溶かしたCerium ammonium nitrate (CAN,
40 mg, 73　mol)を残液に加え､100oCで3分間加熱する｡反応液はオレンジ色に変わる｡
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表1 2　Estimated human[18F]FLT dosimetry data
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5. 1 1 -[2-【18F]nuor0- 1-(hydroxymethyJ)-ethoxy]methy1-2-mitroimidazole (【18F]FENI)の標識合成
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